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   Acase was reported of a tcsticular in創tration in childhood lymphocytic leukeln圭a during bone
          コ      ロmarrOW rem1SS10n．
   A2－year－old boy was admitted with 7 weeks history of general fatiguc， palcness and subfever
in February 1974， and was diagnosed as acute ly皿phocyt圭。 leukemia． Initially treated with gluco－
corticoid and vincristine， and subsequently maintained on the prophylactic thcrapy with central nerv－
ous system irradiation and intrathecal methotrxate， he kept a complcte remission state fbr two years．
   On the sCcond adrnission， in March 1976， he devcloped a painless swelling of the right testis which
subsidcd fbllowing loca1三rradiation．
   On the third admission in Novembcr 1976， a hematological relapse made him on chemotherapy
with a resu正t of a normal myelogram・ ．                           ・
   He was admitted f｛）r the f（）urth t量me due to reswelling of the right testis in January 1977 while
bone marrow remission． Histologic且nding of thc removed test三s and epididymis revealed a lcukcmic
infiltration． Two months later he developed another mass on the opposite s圭de of the scrotum．
































































































  Fig・3・右睾丸の組織像（H． E．400倍）．
       白血病細胞の浸潤を認める．
                義．
Fig． L 右除睾術直前の外性器．





















































Table 1． Leukemic infiltration of the testis in the Japanese literature
報告剤一陣制診断陣間傷憾纏翻治 療 転 帰
1）飯 塚・ほか32）195485 日 AML20 日 寛   解 両側 な し 死52日
2）秋 山・ほか16）！961 5！歳 AML数 日 寛   解 両側両 側OX． R． 死8月
3）永 田・ほか33）19623 歳 AL ？ 寛   解 両側 両 側OX． ？
4）三 矢・ほか17）！965 11歳AML1年7月寛   解 両側 両 側OX． 再1年8月
5）松 下・ほか18）19667 歳 ALL10月 寛   解 両側 P．6MP． EX． 生工年3月
6）藤本・ほか34）19675 歳 ALL2年5月寛   解 ：左側 左OX．6MP． P．死3年2月
7）飯 塚・ほか19）19679 歳 AL 9 月 寛   解 両側 両側OX． P．6MP．死三年7月
8）藤 本・ほか35）1968工歳8月 ALL2年5月寛   解 両側 両側OX． P．6MP．死3年5月
9）藤 本・ほか36）19682歳5月AL 8 月 再   燃 両側 MT．PR 生1年
lO）藤 本・ほか36）19681歳8月AI」L 1 年 寛   解 左側 P．MT． 生1年
11）山 口・ほか37＞19688歳工0月AML4年3月寛   解 両側 P．6MP． EX． 生4年9月
12）相 田・ほか38）ユ9682歳6月AL 7 月 寛   解 両側 P．6MP，化 生7月
13）相 田・ほか38）19683歳11月AL 10月 寛   解 両側 P・化 生10月
14）鎮西・ほか4・）工969 3歳10月UND8 月 再   燃 両側化 生2年8月
15）大 槻・ほか12）19703歳4月AML6 月 寛   解 両側 両側OX． P．6MP．u．MT． 死闘0月
エ6）宮下・ほか39）19709 歳 AML7 月 寛   解 左側 左OX． V．6MP・P，生1年！0月
17）安藤・ほか13）工971 5 歳 UND1年5月寛   解 左側 左OX． MT．6MP生1年8月
18）小松・ほか41）197112歳ALL1年4月寛   解 両側 右OX・V． 死1年6月
19）吉 田・ほか20）19727 月 ALL 6 月 寛   解 左側 左OX． P． R．6MP．lT． 再1年
20）外 間・ほか21）19729 歳 AML1年9月寛   解 両側 両側OX．P．6MP．1・．生1年9月
P6MP． V． M．2D大 井・ほか22）197339歳AML7 月 寛   解 両側 EX． 死10月
22）武 田・ほか42）19737歳7月AML1年7月CNS再発両側 L．P．6MP． 生1年8月
23）高瀬・ほか23）197339歳CML ？ ？ 両側 ？ ？
24）川 倉・ほか24）19745 歳 ALL 2 年 寛   解 両側 6MP． MT． P． R．死2年
25）川 倉・ほか24）19745 歳 ALL1年9月寛   解 両側 6MP． MT． P． 生1年9月
26）小 崎・ほか44）19741 歳 ALL 2 月 再   燃 ？ P．6MP． LV．死3月
27）佐々木・ほか45）1974ll歳AML1年4月寛   解 両側 V．A． M． P． 生1年8月
28）佐々木・ほか45）197413歳AML11月 寛   解 両側 V．A． M． P． 再1年8月
29）亘 理・ほか43）19757歳7月ALLb3 卸 寛   解 両側 右OX・V・P． R・死8年7月
3Q）亘 理・ほか43）19758歳7月ALL 8 月 寛   解 両側 P．V． R． 死1年6月
3D亘理・ほか43）19752歳10月ALLb2年9月寛   解 両側 P．V． R． 死4年10月
32）亘理・ほか43）19757歳5月ALLb5年！Q月 寛   解 右側 P．R． 死7年5月
33）亘 理・ほか43）19755歳8月ALLb1年5月寛   解 左側 P．6MP． V． R． 死2年
34）亘理・ほか43）19751Q歳U月ALLb3年3月寛   解 両側 P．V． R．． 生3年5月
35）亘理・ほか43）19754歳5月ALLb9 月 CNS再発左側 P．V． R． 生1年
36）亘理・ほか43）19753歳Q月AIJ．b6年9月寛   解 右側 P．V． R． 生7年
37）坂井・ほか46）197515歳AML不 明 寛   解 右側 右OX．化 寛
38）川 島・ほか47）1975／1歳 AML1年5月寛   解 両側 V．A． MP． 寛1年5月
39）川 島・ほか47）197513歳AML工年5月 寛   解 両側 V．A．M．P．R．
4Q）市 川・ほか48）！976 4 歳 AML1年3月寛   解 両側 両 側OX．
41）本 例 19774歳7月ALL2年2，月 寛   解 両側 右OX， R．化 生3年6月
1
ALL：急性リンパ性白血病， ALLb：急性リンパ芽球性白血病， AL：急性臼血病， AML：急性骨髄性白血病，
CML：慢性骨髄性白血病， P：糖質コルチコイド， EX：endoxan， R：放射線照射， V＝vincristine，6MP：
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